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In this study, in order to obtain the basic data related to community development and conservation of green 
space in the city with a topographical features, you have to understand the features from the topographical 
conditions and evolution of green space. As a result of the extraction of the green from the satellite images of 
several years, green was reduced in all cities. In addition, as a result of grasping the characteristics of urban green 
with terrain parameters, we find the following. In Yokosuka, There was much green space at low altitude and a 
gentle slope. In Shimonoseki, green space exists to the spot where the altitude is high and the slope is steep. In 
Nagasaki, There was much green space at a flat place and large undulation. It is considered that to understand the 
cause from policies, laws, and historical aspects is important in the future. 








































































































 本研究における緑地データは，各都市 1990 年前後から










表 1 全国斜面都市連絡協議会加盟都市の概要 
 
 





















北九州市 福岡 20,435 28,430 48,865 政令指定都市
神戸市 兵庫 20,365 34,972 55,337 政令指定都市
横須賀市 神奈川 6,623 3,448 10,071 中核市
長崎市 長崎 6,518 18,081 24,599 中核市
函館市 北海道 4,788 9,530 14,318 中核市
下関市 山口 5,635 16,807 22,442 中核市
佐世保市 長崎 4,464 19,512 23,976 特例市
呉市 広島 3,575 11,047 14,622 特例市
小樽市 北海道 3,848 9,125 12,973 -
別府市 大分 2,817 5,769 8,586 -
尾道市 広島 2,008 5,378 7,387 -








































































































表 4 地形パラメータの概要 
大 ⇔ 小













































図 2 緑地及び増減箇所の抽出結果（横須賀市） 
 
最も減少しており，1987 年～2005 年において約 6％の減
少が見られた．横須賀は三都市の中で緑地の減少が少なく，
0.09％となっており，1993 年と 2006 年ではほぼ同じ値で
あった． 
b）市街化区域内における緑被率の変遷 
 市街化区域内における緑被率の算出結果を表 6 に示し
た．横須賀が a）とは逆に緑被率が 24％と最も大きくなっ




















表 6 市街化区域内における緑比率 
 
 

































面積(km2) 緑被率 前年差 前々年差
1993 40.77 42.84% － －
2000 43.91 46.14% 3.30% －
2006 40.68 42.74% -3.40% -0.09%
1987 114.05 67.87% － －
2001 104.66 62.28% -5.58% －
2005 103.66 61.69% -0.60% -6.18%
1993 99.69 62.95% － －
2001 101.26 63.94% 0.99% －






面積(km2) 緑被率 前年差 全前年差
1993 17.37 26.2% － －
2000 18.30 27.6% 1.41% －
2006 15.99 24.2% -3.48% -2.07%
1987 13.51 24.0% － －
2001 6.74 12.0% -12.01% －
2005 7.02 12.4% 0.49% -11.52%
1993 17.51 26.9% － －
2001 18.90 29.0% 2.12% －







面積(km2) 1993 2000 2006 1987 2001 2005 1993 2001 2007
0.1 946 1362 956 1156 933 759 1193 1614 1006
0.2 14 21 13 14 9 12 18 19 17
0.3 7 5 7 4 1 4 9 4 5
0.4 4 5 5 2 1 1 5 3 1
0.5 0 2 2 6 0 0 2 4 3
0.6 1 3 1 1 1 0 2 5 1
0.7 1 1 2 0 0 0 0 0 1
0.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0







図 3 抽出した緑地と標高との重ね合わせ（横須賀） 
 
 
図 4 抽出した緑地と標高との重ね合わせ（下関士） 
 
 
図 5 抽出した緑地と標高との重ね合わせ（長崎市） 
 
図 6 横須賀市における標高別緑地面積割合の分布 
 





























横須賀 下関 長崎 横須賀 下関 長崎
最大値 240 720 590 140 180 260
60 220 60 40 30 30
30.92% 2.79% 3.31% 6.44% 1.16% 1.46%
最大値 70 70 70 70 60 50
20 30 20 10 10 20
23.35% 35.05% 38.99% 11.51% 2.50% 6.69%
南東 西 西 東 南東 南西
14.27% 14.77% 14.60% 5.43% 1.08% 2.75%
最大値 70 80 250 70 60 190
30 30 100 30 20 80









39.06% 36.16% 42.24% 15.66% 4.02% 6.91%
最大値 90 80 40 90 70 40
20 20 10 10 10 10





























図 7 農地除外した場合の傾斜角と緑地の増減割合 
 





































































最大 増加 減少 増加 減少 増加 減少 増加 減少 増加 減少 増加 減少
10 10 10 10 10 10 10 10 20 30 10 10
2.3% -2.1% 0.2% -2.8% 0.8% -1.7% 2.1% -1.9% 0.1% -1.3% 0.4% -0.8%
10 10 20 10 20 20 10 10 20 10 20 20
4.8% -6.3% 0.5% -6.2% 1.0% -4.3% 1.4% -4.3% 0.1% -4.3% 1.0% -3.1%
南 南 西 西 西 北西 南 南 北西 西 西 北西
2.2% -1.7% 0.2% -2.1% 0.4% -1.7% 0.9% -1.1% 0.1% -1.1% 0.3% -1.0%
10 10 20 10 70 70 10 10 20 10 70 70
5.4% -6.3% 0.5% -6.5% 0.2% -1.3% 2.0% -4.2% 0.2% -4.5% 0.2% -1.0%
0 0 0 0 凸(-) 0 0 0 凹(＋) 0 凸(-) 0
3.9% -4.3% 0.5% -7.1% 0.7% -5.2% 1.3% -3.0% 0.1% -4.9% 0.5% -3.6%
10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10
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